




A Theoretical study on U ns飴adyGas Flow Through Porous Medium 
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The authors have been carring out the studies of a series on the unsteady 
gas f10w through porous medium. In these studies， the f10w rate of gas under 
various conditions is calculated with some approximate numerical analysis 
which are suggested by them. 
In this paper， instead of the above calculations， the perturbation method is 
applied to the analysis of one-dimensional unsteady gas f10w through semi-
infinite porous medium. As the results， itis found that this method can be 

































t(O， t)=ρN， O<t<∞ 
また(1)式はつぎのように書くこともできるo
θρ k I θ2p2ー/κー1¥( fJt2 ¥21 いρV"'~9 -(一一一)(一一)}……(2) at φμ r-r ax2 ¥2ρ 八 θzノj
いま p=t/tu -r=かt/I神的および ~=x/Vk とおけ
ば，白)式はつぎのようになる。
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θp2一… θ2p2_ IC-l (θ2¥2 一 一一一一・a~ .-rθ~2 2p\ a~ J -・・・・・・・但)
(司式における初期条件および境界条件はつぎのように
なる。
p(~ ， 0)= 1， O<~<∞ 
p(O ， ~)=ρN/，か， O<~<∞ 
いま，無次元独立変数 ω(~，~)を導入して
p2= 1 αーm ・H ・H ・-(4)
とおく o





θ~2 2(1.ーαω〉占\ a~ / 
・・(日
さらに独立変数 z=U2Ý~ を導入すると， (別式は次
の非線形常徴分方程式に帰着される。
IC ~2UJ + 2z _ a.w +α〈κー 14.-(~w y 
一千 一 ，--， 









さらに(6)式におけるく1ー αω〉ー をおよび α(1-αω〉ペ
を級数に展開し
(1ーαω〉ーを =1+~αω+ ~ a2w2+..・-2 . 8 
.....(8) 
α(1ー αω〉ー1=α+α2ω+α3W2+…・・ .・H ・.(9)
(7)， (8)および(司式を(6)式に代入すると次式が得られ
るo
(IC~山〉向〈川町1) 向(1)κL十+2z~)+α〔ムナ十2z工7ーa z~ a z / l. a z~ a z 
+ zw(O)互竺竺+~二!./ dw(O)¥2l 
dz . 2¥ dz ノ」
吋 κ等こ+24竺+が弓子+
三 fZflJ (0)2~竺竺-1- fZm(O)豆竺乙↓主三上削(0)
4 -- dz ・ dz 2 町





d2ω(0) ， 2z dω(0) 一一一+一一「ー=0 ・H ・H ・-・(叫dz κ dz 
d2ω〈1〉+2三五笠と=-lJ fZflJ(O) dw(O) 
dz κ dz κl --- dz 
+手(与~YJ -・・・・(同
互笠!!L42三互ピ竺=-lJ 'fllω互ぜ竺
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w∞= -lJ w(l)一一三 K -l-~土1制仰πじ 8〆五IC 4κF 
一iピ互互ιa一ぞ j也竺笠とL一止生lいvIfJl削〈川1凶6〆ICγνlκκJ八 lγ町 j











p2= 1 -αω(0)ー α2W(1)ーα8W(2)ー ・
-・但)
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Q = rt土r~~-l _dt ・H ・-側
.1 0μ L. ax .)x"，o 
多孔体内のガス圧分布は求まっているので，これらの
関係と倒の関係を用いれば，
Q=.!砂tdL{ld v一五一五L〆示 l κ 
X (0.25000-0問 6め+(そr
X(O附問問8/Cー 0.105州} ω 
ω式によってガス流出量 Qを求めることができるo
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Table 1. N umerical Valuee of coefficient!5 appearing in equation側
κ=1.40 
Argument Zero-order First同order Second-order 
coefficient coefficient coefficient 
z ω(0) W(l) W(2) 
0.0 1.00000 0.00000 0.00000 
0.1 0.90486 -0.00239 0.00094 
0.2 0.81107 -0.00541 0.00105 
0.3 0.71992 -0.00851 0.00077 
0.4 0.63259 -0.01125 0.00036 
0.5 0.55010 -0.01337 0.00000 
0.6 0.47329 -0.01471 -0.00024 
0.7 0.40278 -0.01526 -0.00035 
0.8 0.33898 -0.01509 -0.00035 
。、9 0.28206 -0.01433 -0.00030 
.1.0 0.23200 一0.01313 一0.00021
1.2 0.15149 -0.01008 -0.00005 
1.5 0.07300 一0.00562 0.00006 
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前述と同様で，独立変数z= ~/2Ý -r' を導入すると (6)
式に対応する式として制式を得る。





















ω(0.) = 1 -erfCz) -・・・・ (31)
が1)=云竺(げ
-・・・・(32)






























































































QN=J!!.竺土ρN ・ti 2 Iαn{0.56419 
nμ '-
+0.05125α(2-n)+α2(0.00581 +0.01211 n) 
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